














　　The aim of this paper is to analyze the relation between agriculture which 
creates agricultural landscapes as tourist attractions and the tourist industry in the 
hill regions of Biei town in Hokkaido. The analysis is made by clarifying the 
process of development of tourism focused on agricultural landscapes and also the 
present conditions of the tourist industry.
　　Biei town has attracted more and more tourists since the introduction of its 
agricultural landscapes in the hill regions by photographers and commercial film 
makers in the 1970s.
　　Since the 1990s, a tourist industry focused on agricultural landscapes, 
especially the accommodations industry, has developed with an influx of residents 
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accommodations industry. While large-scale farmhouses have little connection 
with the tourist industry because of their labor distribution and swamped labor 
season, medium and small-sized ones have taken part in the tourist-related 
industry such as restaurant management and direct sales of farm produce to 
tourists.










































































































を続け、1998年度は 146万 5千人になっている（図 2.2）6）。1999年度は年間では減少
しているが、4月から 9月までのいわゆる上期では増加しており、1999年度の上期の入
図 2.1　美瑛町の位置と観光関連施設の分布




















Fig. 2. 2　Change in number of tourist and tourist related industry

























































































































































あたりの経営耕地面積については 10ha以上が 14戸、2法人であり、そのうち 30ha以上
は 7戸、2法人である。農家 1戸の平均耕地面積は約 27.3haと経営規模が非常に大きい。









































































Table 2. 2　Agricultural management of farm households in Hokuei district
世帯員の主な職業（同居の家族）
番号
農地面積（ha） 男性 女性 栽培規模の作物順位
観光との関連業種 開始（年）
自己所有 借入 60歳以上 40～ 59歳 39歳以下 60歳以上 40～ 59歳 39歳以下 1 2 3
1 45.0 0 ● ● ● △ ☆ ○ □
2 42.0 0 ● ● △ ● △ ○ ☆ △
3 41.0 0 ● ● △△ ● ● ☆ □ △
4 33.0 3.0 △ ● ● △ ● △△ ☆ ○ △
5 30.0 5 ● ● ● ● △△△ ○ △ □
6 23.8 9.4 △ ● ● △ ● ○ □ △
7 16.0 15.0 ● ● ● ○ △ □
8 27.0 3.0 ● ● ● □△△ △ □ ○
9 13.0 16.0 ● ● △ ● ●△△△ △ □ ☆
10 28.6 0 ● △ ● □△ ○ △ □
11 14.0 9 ● ● ○ ☆ △
12 20.0 2.3 ● ● △ ● ● ○ △ □ 首都圏等への直販 1984
13 11.0 9.0 ● ●△△ ○ △ □
14 14.4 0 ●● △ ● ○ △ ☆ 農産物直売 1993
15 10.0 0 ● ● ○ ☆ △
16 10.0 0 ● ● ● ○ ○ ☆ △ ○ 宿泊業、農業体験 1994
17 1.0 2.0 ▲ ▲ 休耕地 喫茶店 1996





20 ● △ ● □
21 ● ● △ ●
22 △ ● △△ △ ●
23
182.0 3.0
● ● △ ● □
○ □ ☆
24 △ ● ● △ ●
25 △ ●△ △ ●△
26 △ ● △ ●
主な職業：●：農業　　□：農業以外の仕事　　△：無職、学生
栽培作物：○：小麦　　△：ジャガイモ　　□：甜菜　　☆：豆類























































1 1988 16 通 町内 A ● × □○
2 1989 17 通 町内 R 大工 × □○
3 1992 20 通 町内 A 農業、飲食業、観光農園・直売 △（花畑） □○
4 1993 20 通 町内 R 商店 × ○
5 1994 20 通 町内 H 農業、観光農園 × □○
6 1997 15 通 町内 H 農業、観光農園・直売 △（販売店） ○ ○
7 2001 15 通 町内 H 農業、農産物直売 × ○ ○
8 2001 15 通 町内 R 商店 × □○









10 1976 17 通 千葉県 A ● ○ □○
11 1983 15 通 千葉県 A ● × □○
12 1988 20 通 道内 A 工芸品製作、販売 ◎ □○
13 1988 13 通 神奈川県 A ● × ○
14 1988 16 通 神奈川県 A ● × □○
15 1988 23 S － A － ×
16 1990 20 通 道内 R 喫茶店 ◎ □○
17 1991 31 通 道内 A 飲食業 ○ □○
18 1991 19 通 道内 A ● × □○
19 1993 15 通 神奈川県 A ● × □○
20 1994 25 通 道内 A ● × □○
21 1999 15 通 道内 A ● × □○
22 1995 39 通 千葉県 A ● ◎ □○
23 1995 6 通 米国 A 漆器製作（販売） △（工芸アシスタント） □○
24 1996 12 通 東京都 A ● × □○
25 1996 13 通 道内 A ● × □○
26 1996 30 通 京都府 A ● × □○
27 1996 16 通 埼玉県 A ● × □○
28 1997 20 通 埼玉県 A ● × □○
29 1997 12 通 栃木県 A 臨時 × □○
30 1997 13 通 長野県 A ● × □○
31 1997 15 通 愛知県 A ● × □○
32 1997 15 通 － A ● × □○
33 1997 32 通 － A 飲食業 △（食堂） □○
34 1998 18 千葉県 A 飲食業 △（食堂） □○
35 1999 14 通 道内 A 住職 ×
36 1999 15 通 長野県 A ● ×
37 2000 8 通 静岡県 A 工芸品製作 × □○
38 2001 18 通 道内 A ● × □○
39 2001 13 通 東京都 A 飲食業 × □○
40 2001 7 通 京都府 A ● × □○
41 2002 通 － A 林業、飲食業 ○ □○
42 2002 16 通 東京都 A ● × □○
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